































































































































































































































































































































































































（t（36） = 1.47，p < .14）。総量については，DC
群がUP群よりも多かった（t（36） = 3.77，p < 
.0006）。また平均時間についてもDC群がUP群
よりも長かった（t（21.9） = 3.85，p < .0009）。
　次に会話中（２分間）における相互視量では，
回数（１分当り）についてはDC群がUP群より
も多かった（t（36） = 1.88，p < .06）。総量につ
いても，DC群がUP群よりも多かった（t（24.5） 







            表1 相互視量の平均と標準偏差（待ち時間中） 
   
                 初対面男女（n = 20）       交際中男女（n = 18） 
 測    度   Ｍ  (SD )    Ｍ  (SD ) 
  
 回数（1分 当 り）  5.48 (4.15)    7.22  (3.00) 
 総量(%)  11.30 (9.00)   29.10 (18.30) 








                 初対面男女（n = 20）       交際中男女（n = 18） 
 測    度  Ｍ (SD )    Ｍ  (SD ) 
  
 回数（1分 当 り）  6.43 (3.16)    8.53 (3.72) 
 総量(%)  13.80 (9.20)   31.80 (22.60) 
















（総量：F（1, 76） = 12.42，p < .001;  平均時間：
F（1, 76） = 9.94，p < .002）。直視回数について
は関係の主効果に有意な傾向があった（F（1, 

















= 12.43，p < .001; 回数：F（1, 76） =  5.06，p < 








    視  線  測  度                    初  対  面                            交  際  中      
                             女  性(n = 20)  男  性(n = 20)    女  性(n = 18) 男  性(n = 18)   
 直視量（％）   38.69(14.99) 35.18(18.61)  56.01(22.26) 51.22(23.87) 
 直視回数（1分当り）   8.38 (2.83)  8.72 (2.23)   7.17 (2.89)  8.00 (1.69) 
 直視平均時間    2.85 (1.47)  2.52 (1.50)   5.63 (5.23)  4.08 (2.39) 
 発言中の直視量（％） 16.19(13.01) 24.06(15.59)  24.34(21.83) 46.06(21.70) 
 発言中の直視回数（1分当り） 14.00 (6.47) 15.83 (6.91)  12.43 (8.09) 17.62 (5.43) 
 発言中の直視平均時間  0.66 (0.36)  0.86 (0.28)   1.10 (0.46)  1.53 (0.55) 
 聴取中の直視量（％） 39.61(20.21) 28.23(16.00)  47.99(21.51) 23.53(14.66) 
 聴取中の直視回数（1分当り） 11.14 (4.41) 10.15 (3.84)  12.01 (4.05)  9.17 (4.55) 
 聴取中の直視平均時間  2.26 (1.73)  1.68 (1.03)   2.55 (1.38)  1.58 (0.93) 
 発言量（％）   11.15 (7.98)* 14.24(10.14)*  28.17 (6.41) 29.81(13.51) 
 












































=15.66，p < .0001; 回数：F（1, 76） =  3.90，p 
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Effect of Romantic Love on Visual Behavior
Yuichi IIZUKA＊, Yuri HASHIMOTO and Kazuhiro IIZUKA＊＊
Abstract： We studied gazing in the context of spontaneously occurring relationships. 
The subjects' visual and verbal behaviors were recorded by four observers stationed 
behind a one-way mirror. The timing of gaze and utterance were accomplished 
through the use of a Behavior Analyzer controlled by a computer. 18 dating couples 
were compared with 20 pairs of unacquainted subjects on amount of eye contact as 
well as time spent in gazing one another during conversation. The dating couples 
spent more time gazing at one another than did unacquainted couples in this situation. 
Dating couples of both sexes tended to look at their partners more often than would 
unacquainted couples. The prediction that women would spend more time looking at the 
men than men would spend looking at the women was not supported.
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　　　　　　　　　　　　 gazing, eye contact
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